



O n the Early W orks of the Bronte¨ S isters（Ⅱ）：
C harlotte Bronte¨ and her Pictorial Description
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Ⅰ はじめに

















ズ（Jane Sellars）共編の The art of the Bronte»sでも触れられている。
A comparison between the drawings and early writings reveals that, for
Charlotte, the composition of word and visual image went hand in hand....
This association between the pictorial image and the written text in the
juvenilia is translated into Charlotte's mature writing in a variety of ways.２
このようにアレグザンダーは、シャーロットの場合、絵と初期作品とは互いに関連しあいなが
















[Jane Eyre], however, displays considerable skill in the plan, and great power,but
rather shown in the writing than the matter; and this vigour sustains a species of




そのほかにも、1847年11月27日付のExaminer に匿名で掲載されたA. W. フォンブランク




































































う点は注目に値する。19世紀の女性作家、ミセス・エリス（Sarah Stickney Ellis, 1812-72）
はいわゆる“conduct guide”も執筆していたが、彼女の著書 The Daughters of England :










が“...we learn that from the beginning of their［the Bronte»s'］education, the children's








































The pictorial aspect of this literature first reached the young Bronte»s
through the new medium of the‘Annuals’, whose engravings ... or‘embellishments’
as they were called ... supplied a real craving in Charlotte's nature. She was,
it must be remembered in passing, more sensitive to the plastic arts than her
sisters and the importance to her evolution of just such a stimulus as these





スキン（John Ruskin, 1819-1900）のModern Painters（1843,46,56,60）やThe Seven Lamps




















.., Branwell has taken two sketches from nature, & Emily Anne & myself
have likewise each of us drawn a piece from some views of the lakes which








である。手紙にはこの引用部分の前に“we have spent our time...reading, working













She used to draw much better, and more quickly, than anything we had
seen before, and knew much about celebrated pictures and painters. Whenever
an opportunity offered of examining a picture or cut of any kind, she went
over it piecemeal, with her eyes close to the paper, looking so long that we
used to ask her“what she saw in it.”She could always see plenty, and








に、“list of painters whose works I wish to see”として“Guido Reni, Julio Romano,
Titian, Raphael, Michael Angelo, Correggio, Annibal Caracci, Leonardo da Vinci,
Fra Bartolomeo, Carlo Cignani, Vandyke, Rubens, Bartolomeo Ramerghi”23のような
画家の名前を列挙しているところからもわかるであろう。
シャーロットの絵画に対する情熱は単なる趣味を超え、彼女は職業画家になることを真剣に
考えていた。1834年にリーズで開かれたThe Royal Northern Society for the Encouragement
of the Fine Arts という展覧会に、“Bolton Abbey”（c. May 1834）と“Kirkstall Abbey”
（c. May 1834）という鉛筆画を２点出品しているのである。この展覧会にはターナ （ーJoseph










バイロンに関しては、1834年７月４日付のエレン・ナッシ （ーEllen Nussey, 1817-97）宛の
手紙に書かれた読書指南のリストのなかにも一流の詩人として名前が挙げられている。
If you like poetry, let it be first-rate; Milton, Shakespeare, Thomson,
Goldsmith,Pope（if you will, though I don't admire him）,Scott, Byron, Campbell,
Wordsworth, and Southey. Now don't be startled at the names of Shakespeare








Finden's Illustrations to the Life and Works of Lord Byron 3 vols.（London：John Murray,
1833-4）, Finden's Landscape and Portrait Illustrations to the Life and Works of Lord








































を博した。28ブロンテ家では彼の挿絵の入ったA History of British Birds, volume 1, Containing
the History and Description of Land Birds（Newcastle : T. Bewick ; London : Longman
& Co., 1816）と、volume 2, Containing the History and Description of Water Birdsを
“English Lady”（15 October 1834）
名古屋女子大学紀要 第52号（人文・社会編）
─ 250 ─
持っていた。また、同じくブロンテ家で所有していた別の博物学の本The Gardens and Menagerie
of the Zoological Society Delineatedでもビューイクは多くの版画のアシスタントをしている。
このうちシャーロットが第一巻のLand Birdsの方から模写した“The Mountain Sparrow”
（11 March 1830）などの絵が残っている。
アレグザンダーはビューイクの名前が初期作品にはあまり登場しないと指摘しているが、29シ
ャーロットが彼を忘れてしまっていたわけでないことは、例えば1832年に“Lines on the Celebrated
Bewick”という彼によせる詩を書いているし、また何といっても『ジェイン・エア』の冒頭で
A History of British Birds の挿絵について詳しく描写していることからも明らかである。
I returned to my book...Bewick's History of British Birds: ...
The introductory pages connected themselves with the succeeding vignettes,
and gave significance to the rock standing up alone in a sea of billow and
spray; to the broken boat stranded on a desolate coast; to the cold ghastly
moon glancing through bars of cloud at a wreck just sinking....
The fiend pinning down the thief's pack behind him, I passed over quickly:
it was an object of terror.30




たが、そのほかにもスコット（Sir Walter Scott, 1771-1832）、バーンズ（Robert Burns, 1759-




































うか。The art of the Bronte»s によると、シャーロットが描いたものとしてこの本に掲載され
ているものは、全部で184点ある。33所蔵先の内訳はBronte» Parsonage Museum 148点、個人蔵
17点、Pierpont Morgan Library :Bonnell Collection４点、New York Public Library :Berg
Collection３点、Princeton University Library２点、Houghton Library, HarvardUniversity
１点、Harvard College Library : Widener Collection１点、Harry Ransom Humanities





“The Keep of the Bridge”はシャーロットが書いた同名の物語の挿絵として描かれたもので、
物語の舞台となる橋と櫓が描かれている。そのほかにも“Wellingon monument”（January1831）
や“Arthur Adrian Marquis of Douro”（c. 1833）,“Zenobia Marchioness Ellrington”
（15 October 1833）,“Alexander Soult”（15 October 1833）,“Alexander Percy”（c. 1833-4）,
“King of Angria, Duke of Zamorna”（c. 1834）,“Arthur Wellesley”（c. 1834）など、







with figure of a lady”（c.1833-5）に描かれている女性像をthe Duchess of Zamornaでは
ないかとしているし、34ジェランは“Woman in leopard fur”（6 October 1839）がCaroline
Vernonと、35アレグザンダーは“Portrait of A French Brunette”（14 May 1833）がLily
Hartと、“Young woman with‘Fairy Legend’”（c.1833-4）が Mary Percyと、“Mr Ph
Wood”（c. 1833-4）がAlexander Percyと36それぞれ関連があるのではないかとしている。
次に初期作品の視点から考えてみると、物語のなかには画家を主人公とするものや、絵の批




ロ（Raffaello Santi, 1483-1520）、ティティアーノ（Tiziano Vecelli, 1490-1576）、レオナル
ド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci, 1452-1519）、ヴァン・ダイク（Anthony Van Dyck,
1599-1641）、フラ・バルトロメオ（Fra Bartolommeo, 1472-1517）のもので、ここで名前の
挙げられている６人の芸術家はすべて、先に述べた“list of painters whose works I wish
to see”として同時期にシャーロットが名前を挙げている画家のリストにも含まれている。
また、1834年５月30日に書かれた“A Peep into a Picture Book”は、語り手のCharles
WellesleyがTree's Portrait Gallery of the Aristocracy of Africaという画集を盗み見ている
様子を描いたもので、ここにはその画集にある絵が、言葉という媒体によって描き出されている。
The eye follows delighted all those classic lines of face and form :not one
unseemly curvature or angle to disturb the general effect of so much refined
regularity ; all appears carved in ivory. The grossness of flesh and blood will
not suit its statuesque exactness and speckles polish. A feeling of fascination
comes over me while I gaze on that Phidian nose defined with such beautiful
precision; that chin and mouth chiseled to such elaborate perfection; that high,
pale forehead, not bald as now, but yet not shadowed with curls, for the
clustering hair is parted back, gathers in abundant wreaths on the temples,
and leaves the brow free for all the gloom and glory of a mind that has no




























２ Christine Alexander and Jane Sellars eds.,The art of the Bronte»s（Cambridge University Press,
1995）, p. 55-56.
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ニフレッド・ジェラン（Winifred Ge¬rin）は“Her［Charlotte's］greatest quality as a writer would
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Press, 1967, p.42）。日本でも中岡洋氏が“Charlotte tried to express her ideas and emotions in two
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17 司祭館にあった３枚のマーティンの版画は、‘Belshazzar's Feast’（1826 and 1832）,‘Joshua Commanding
the Sun to stand still’（1827）そして‘The Deluge’（1828）である。
18 “Nineteenth-Century British & American Literary Annuals” http://www.sc.edu/library/spcoll/
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Bronte» Parsonage Museum, 30 August 2005）。ギャスケルの動機については議論の余地があるかもしれ
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